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WECPNL (Weighted Equi va1ent





































































を示し，Ｎ迄機数である。 7;)は10 s, toは１８に
Ｆｉｇ･１ Level fluctuation of　aircraft noise and Effective
Perceived Noise Level.
































































































































































































































































































































Fig. ２ Level time history with　same NPL values　in　the　sub-











































































３陶 Frequency smoothed power spectral density of the
　
dBA-history as ａ function of the fluctuation frequency。
(Spectram is plotted in ａ diagram with rating-curves
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評価法(method of magnitude estimation)によって
行った。













































































































































ki ± = V'i　　　　　　　　　　（2）も＝ψi
　　　　　　　　
（2）
ki :　const.(i = 1, 2,…･　）
となるような心理量ψiをもたらす刺激強度φi
を作るよう求める。すなわち，心理量の系列
｛ち, i = 1, 2,…０に対応する物理量の系列
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Fig. 2　Block-diagram of the instruments used in
theｅχpcriment.
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Center freqぺkHz)
Fig. ３　Results of l/３octave band analysis
of the
stimulus sound (Over-all = 80 dBC）.














Fig. ４ Noise Simulator.
The amplitude of　Input





































甲の基準音のピークレベルは, 50, 55, 60, 65， 70，
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peak level of the fixed
standard sound （ｄＢＡ）


































従って計算すると, 82.4 dBA となるにれは基準音と
等しい音響エネルギーを有する継続時間１ｓの矩形状騒
音の音圧レベルとみなすことができる）。このとき,MK
＼||32)によってperceived magnitude （単位, soue)を計算
すると80.0 sone となり, Lenは8＆9PLdBとなる。ゆえ






























に対応する(n- 1)個の刺激強度φk (k=l, 2。･





4. 1.1. 1 )に記載した通りである。
２）実験手続

























φ６は88～88 dB の範囲で1 dBステップに変化さ
せた。
３）被検者

















































log M＝Ｘ・ log B＋10g A
＝1og（Ｙ－Ｄ）＋10g C　　　　　（7）
よって
log ( Y - D ) = ( log B ）ｘ＋10gくy　　（8）
式（8）から1og（Ｙ－Ｄ）とＸとは線型関係にあり，






























































８ An example　of　the relation between the percentage
　　







































１ ２ ３ ４ ５ ６
Subjective interyal scale







１０ Relation between ｌｏｇ（Ｙ-Ｄ）ａｎｄｘ for some values　of Ｄ
　











Ｘ＝（ＰＬ － 75 ）／9　　　　　　　　（9）
となる。ただし，戸Z,は基準音のピークレベル,。
Fig. 10 には, D = - 1, 0, 0.5とした時のlog
（Ｙ－Ｄ）とＸとの関係をプロットした。Table 1
















Table １ Corre:Lation coefficients （ｒ）





ｒ 0.998 0.999 0.999



























of stimulus sounds used in the ｅχｐｅｒ－














1, 2, 4, 8
５



















Fig.l 2である。Fig.l 2 は,立上りおよび立下り速度が
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Fig. １２ Relation between　the peak
level ０ｆ　the　standard　soundand the
ratio of annoyance (ijj)for　ａ　trape-
zoidal noise.　The　line　and　the curves
show the　regression line and its ９５
per cent confidence limits. The





Fig. １１． An idealized





































































































いるのは, duration cue の有無（香野らはduration cue
を与えていない）による差，被検者による差，刺激音に
よる差等によるためと解せられる。このうちduration







































































Fig. １３ Comparison of the results obtained by the method
o£ adjustment and the method of paired magnitude estima-
tion. Figures show the peak levels o£ the trapezoidal
noises. Method o£ adjustment is less sensitive to duration
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25 dB/s から1000 dB/s の範囲に変化させて，立上り速
度とうるささとの関係を検討する。









騒音レベル制御装置(Noise ･Level Controller, 森技研
SG―112)に入力し，そのレベルをコントロールした後，
増幅器(Amplifier, SONY―3200F)で増幅して，静電
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Fig. ４　Octave & 1/3 octave band analysis of












Fig.５　Time pattern of stimulus sound. Peak duration
is fixed at 2.5 s.
Table 2　Some physical characteristicsof stimulus












































Fig. 6　Eχperimental results and regression line for








































































































































































































































































































































Fig. 9　Increase of annoyance (O). decrease of sound
　　
energy (Θ), and corrected increase of annoyance


















































































この関係は･心理量″1が時間的に線型に｡増加する時･ (1) 25 dB/s から1000 dB/s までうるささは立上り速度
ｍ-ｃ't＝ｃ”p0.67(ど,ど'は定数)， (7) の対数に比例して増加する。
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(1)に関しては, Kryter et a1.3り11.5～12sの範囲で










2 dB/doubling, 30～60sで1. 5 dB/doublin^, 60～120s











なることを指摘したのは, Little and Mabry'"である。
Parry and Parry'2'は諸家の結果をまとめてduration


























Level Meter, Bruel-Kja･r, 2203)とて行った。






































sounds used in the judgement test.
た騒音を用いた（立上りと立下りとは等しくしたので以
下簡単のため立上りとのみ記す）。立上りについては，立

























time patterns of level changes of stimulus
した。
実験Ｉにおいては，ピークレベルにかかわらず立上り






























equipment. Solid lines indicate generation of stimulus













Octave and １／３ octave band analysis of stimulus
ｓｏｕｎｄ（Ｏ．Ａ．９０ｄＢＡ）．Solid lines indicate the range of











60, 70, 80, 90　R.T. = 5 ms
60, 70, 80, 90　R.T. = 5 ms
R.S. = 70 dB/s
R.S. = 5 dB/s











R.T., risetime; R.S.,risingspeed. Common stimulus sounds which are indicated by
asterisks(*, **) are used to interrelatethe resultsof the differentｅχperiments.
2.3 刺激音の呈示





































するよう被検者に指示した。また, duration cue は与え
ている。その理由は,この種の刺激音を用いた実験におヽ
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の回帰係数は，ピークレベル60, 70, 80, 90 dBの各々に














































６０ ７０ ８０ ９０
　　　　
Ｌ; SPL fdB^
Fig. ６ Average ratio of annoyance
○）ｖｓ・ peak level (L).
ａｌｏｇﾔ ＝ 0.0203∂Ｌ．

















Fig. ７ Average ratio of annoyance
　
91ogi|;＝ 0.22981ogt. The average
effect is ３．４dB/doubling.

































































































































































































































































































































































































Table ２　Ａｎａ!ysisof variance table for testing the
differences between regression lines of four trials.
Variation










































Table 3　Aiuilviii,-'･of、･ariance tall】ｅｆｏ,･testing; tin-
　































































































































ると, t= lsで4.8 dB/doubling, Z＝10sで4. OdB/doub-




















































Relation between Ｌｅｎand annoyance.
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正弦波ランダム信号発生装置(B & K, 1024)で発生さ
せたホワイトノイズをユニバーサルフィルター(JEIC,
ＵＦ-４)に通し，90 Hz 以下および12,500 Hz 以上で切断
した信号を騒音レベル制御装置(森技研, SG-112)に
入力してレベルを制御した。刺激音のレベルの測定と監






Table １　Some physical characteristicsof stimulus




dLldt (dB/s)　　　　　20, 40, 80, 200







Fig. １ An idealized time patter of stimulus sounds










様)に保ち，レベルの変動速度(ｄＬｌｄt)は20, 40, 80, 200
dB/s,レベルの変動幅りZ.)は6, 10, 20, 30, 40 dB とし
た。これらの20個の鋸歯状変動騒音に加えて，継続時間



























Fig. 2　1/３octave band analysisofstimulus sounds.
Lines show the spectrum slope of 3 dB/oct. and are

























検者の選定にあたっては, 0.5, 1, 2, 4, 8 kHz のオージ
オメトリーを両耳について行ない，いずれの測定周波数











































Sound leve】of steady noise（ｄＢＡ）
Fig.３　Relation between ratio of annoyance and
sound level of steady noise（Ｅχperiment l）.
Effective Sound Levels （ＥＳＬｓ）ｏｆother stimulus














ESL does not significantly change with dLjdt when



































O 10 20 30
△Ｌ(dB)
Fig. 5　£kS£ｖＳ.∠IL(Experiment l)･











£∫Ls are averaged on fluctuation speed. Solid
line
shows the result of steady noｉｓｅ.　ＥＳＬｉｎcreases
with
ＮＰＬwhen£is constant, but the
rate of increase is




ＲＳＬｓａｔｅ　ａveragedon fluctuation speed. Solid line
shows the result of steady noＡｓｅ.ＥＳＬ　ｉncreaseswith













































ＥＳＬｉａｒｅaveraged on fluctuation speed.　Solid line









は80 dB/s として一定に保ち，∠ILを6, 10, 20, 30, 40 dB

































6 10 20 30 40
△Ｌ（dB）
ｎｇ?9 £SL vs.∠lL.
ＥＳＬdoes not show ａ significantincrease with j£
when£eq is constant.
Table 2 Some physical characteristicsof stimulus
　































Fig. 12　ＥＳＬｖＳ･Ｌｅ。(Experiment l and II)｡











































60 70 80 90 100 110 120
NＰＬ（ｄＢＡ）
Rg. 10　£S£vs. ＮＰＬ(Experiment II).
b；△L=6dB,△；△L=10dB,ロ；△L=20dB,
ｘ；△L=30dB, ･;△L = 40dB
SoUd line shows the result of steady noise. £S£is not









































































Table ８　Some physical characteristics of stimulus
　
sounds and their Effective Sound Levels.
(Randomly fluctuating noise of Markoff series
type)
Duration : 50 ｓ
Steady noise Z
　
Sound level CdBA) ; 65,75,85,95
Fluctuating noise :























































































fluctuat ion of rand oin1 y f 1 UC tI】ａ竃











































































Sound level of steadynoise（ｄＢＡ）
Fig. 14 Relation between ratio of annoyance and
sound level:of steady noise. Effective Sound
Levels (ＥＳＬｓ）ofrandomly fluctuatingnoises of





































Fig. 15 ＥＳＬvs. standard deviation of level fluctuat-
ion (a). (Randomly fluctuating noise of Markoff


























(Randomly fluctuating noise of Markoff series type)
The line shows the result of steady noise.











80 100 120 140 160 180
TNI
Fig. １８ＥＳＬvs. ＴＮＩ(Traffic Noise Index)






















































































Table 4　Some physical characteristics of stimulus
　































































Fig. 19　A typical time pattern of sinusoidally fluct-
uating noise.











































































































Table ５ Some physical characteristics of stimulus
sounds and their Effective Sound Levels.
(Ｒａｎｄｏｍｌｙfluctuating noise of Yule series type)
Duration : 50(ｓ)
Steady noise :
























































































































(b) /o=l.O Hz, ･(r= 10.1 dB
Fluctuationfrequency(Hz)　　　　　　　　　　　　　　　　Fluctuation frequency（Ｈｚ）
(c) /o=O.lHz, ff=10.8 dB　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(d) /o=lHz, (r=10. 1 dB
Fig. 21 Correlograms ［（ａ），（b）］andpower spectra［（ｃ），（d）］oflevel fluctuations of randomlv






































































Fig. 22　Level fluctuations･ofrandomly fluctuating　noiseof Yule seriestype･
　　　　











Pig. 28　ESL vs. /o of randomly fluctuating noise
of Yule series type. Values of ESL are slightly
corrected so that the sounds having an almost














































Fig. 24　ESL ｖｓ. standard deviation of sound level
　
(<7). Data were corrected by adding C70-Z) to
ＥＳＬｓ.Serrate means there suits for serrately
fluctuating noise"'. Solid line shows the regression
line. Dispersion　in ESL values　for an equal









































































Fig. 25　£Ｓ£vs. standard deviation of sound level
(<7). Data are corrected by adding (88-£。９)tｏ
ＥＳＵ.Dispersion in £５£values for an equal
standard deviation is due to other factors of level































































































Table ６　Correlation coefficients,regression coefficients,and deviations oi　ＥＳＬ　ａt　Ｘ＝χ
from the line of £Ｓ£＝'χfor various indices (χ).








Correlation coefRcient 0.606 0.594 0.780 0.580 0.987 0.957 0.958 0.916
Regression coe伍cient 0.805 0.784 0.348 0.112 1.083 0.932 1､019 1.097
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Table ｌ　Some physical characteristics of stimulus
sounds used in‘Ｅχperiment l and their ESLs
（Ｔｒａ伍ｃnoise ･simulated on the basis of equally
spaced vehicles model).
Steady noise
Duration (s) ; 20




Duration (s) ; 20

































正弦波ランダム信号発生装置(B & K, 1024)で発生
させたホワイトノイズをユニバーサルフィルター（JEI


















































































Three examples o£ level fluctuations o£































Fig. ２　Relation between ratio of annoyance and
sound level of steady noise used in Experiment 1.
Effective Sound Levels （ＥＳＬs）of tｒａ伍ｃnoises
simulated on the basis of equally spaced vehicles
model are calculated from this relation. ESL is
the level ０ｆａ steady noise which gives the equal



















用いてESL (Effective Sound Level ；実効騒音レベ
ル)1)2)に換算した。






























































Ａ time pattern of level fluctuation of convex type
sound.





where ｍ is the absolute value of rising or decaying speed
between PL and ＢＬ，△ｔis rise or fall time between PL




































































Ａ time pattern of level fluctuation of concave type
　
sound.




where ｍ is the absolute value o£ rising or decaying speed
between PL and BL, Aｔ　is　rise　or　fall　time　between　PL　and
ＢＬ゛ｔＰ is the　total　duration　o£ ＰＬタ　and　ｔＢ　is　the　total
duration o£ BL.
Fig. 6 (a) A time pattern o£
increasing sound.
of the both sounds is shown as the following formula,
Z。，＝1010g{10暫声々坦(10賢一1)/20}
where ｍ is the absolute value of rising or decaying speed.
－６９－
Table 2　Some physical characteristicsof stimulus
　　

















































































































？£; peak level, Z?£; backgroud level, tp； total
duration of ？Z。tB ; total duration of 召£. At; rise
or falltime between ？£and BL、Sound level chan-
ges at ａ rising or decaying speed of 100 dB/s.
Table 3　Some physicalcharacteristicsof stimulus


























































































































＊ I；Increasing sound, Ｄ；Decreasing sound
** u･；total duration^of Ｆ£, tB；total duration of ＢＬ,



























































Fig. 7　Z,。,vs. ESL （Ｃｏｎｖｅχtype ｓｏｕnd）｡
-；ＥＳＬ＝£ｅ９，－－－－－；ＥＳＬ＝1.13£eq-14.2.
;ESL=-1.94？£＋3.01£.q+12.5
Z,。ｑis insensitive to the change of ＢＬ.while ESL
































































Fig. 9　Cumulative distribution of sound level
０ｆconveχ type sound.
£10―B£when fB is over 90（％），ａｎｄ£1o＝
ＰＬ－25 when ／j is under 90（％）
次に凸型変動騒音のＥＳＬと£1,1との関係を論ずる。
凸型変動騒音ではFig. 9 に示すように, 20 sの継続時
間中にj）£が5％（1s）を占める。ＰＬと£乙との移



































































Fig. 12　£1ovs. ESL (Concave type sound)･
Vertical bars show 95 per cent confidence

























Fig. 11　£，９vs. ESL (Concave type sound)･






Fig. 13　£80 vs. ESL (Increasing and decreasing
sounds).














Fig. 14　Z-io vs. ESL (Increasing and　decreasing
　
sounds).






























速度が1 dB/s の時は7.4 dB, 2 dB/s の時は9.9dB
高くなっており，差の平均は8.6dBであった。上昇音
の方が下降音よりうるさく感じられるという成績はRo-
singer et al."のそれとも符合する。下降音CD Ｌｅａか定
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ルとして，実効騒音レベル(Effective Sound Level ;ＥＳ
Ｌ)を定義した。レベルの変動速度，変動周波数，標
準偏差｀を1種々に変化させた変動騒音のＥＳＬを測定した














































































































































































A schema ６ｆtemporal fluctuation of
annoyance (φ）.７；duration of sound.






























































































50s,平均レベル70 dBA, 変動周波数0.1～1.0 Hz, レ
ベルの標準偏差5～15 dB),等間隔モデルに基づく模擬
交通騒音3)(継続時間20s,パワーレベル93.4 dBA,車








































Fig. 2　Changes in ESLcali, ESLcalj, ESLcala,
ａｎｄ£。gwith dIS (Tra伍ｃ noise simulated
on the basis of equally spaced vehicles
ｍｏｄｅｌ)･
j ；distance, Ｓ；spacing.
Values ofαａｎｄβdetermine the kinds
of ESLcal.
ESLcal, ; a=the values obtained in　the
experiments,β= 1.13a,







































































デルに基づく模擬交通騒音(Traffic noise simulated on
the basis of equally spaced vehicles model),凸型お
















































３ Comparison of　ESLcal　ａｎｄＬｅｑＷｉｔｈESLob (concave and convex
type Ｓｏｕｎｄ）・
ＰＬ; peak level, BL;　background　level.

















50 60 70 80
　
ESLcal (dBA)
Fig. 4(a) ESLob vs. ESLcal, .






The solid line indicates the relation of　ESLob ＝　ESLcal, and　the
dashed line is the regression line of ESLob on ESLcal.　ESLob　is
in linear proportion　to ESLcal.　Similar　figure　is　obtained　for


















Fig. 5　ESLob vs. £e<i(Convex and concave type sound).
　　　　　　
The solid line indicates ESLob =£eq, and the
dashed line is the regression line tｏ£eq. The
chain curves show that ESLob is not in linear
proportion to £eq when ？£is constant.
Table ｌ　Correlation coefBcients, regression ｃｏｅ伍cients,
--









50 60 70 80 90
　　　　　
ESLcal, (dBA)
Fig. 6　ESLob vs.　ESLcali (Increasing
and
decreasing sound). ESLob　of　in-
creasing sound is 8.6 dB larger than










£eQ ESLcali ESLcal, ESLcal,
















































































































































































































E S L c a 1
Ｆｉｇ・７
　







The solid line indicates the relation;　ESLob　°ESLcal-j^,

















5０ 6０ 7０ 8０







ESLob vs . ESLcal2 (total).
The solid line indicates the relation;　ESLob　°ESLcal2,




























The solid line indicates the relation;　ESLob　°ESLcal-タ




































The solid line indicates the relation;　ESLob　°Ｌｅｑ’
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Table l　Some physical characteristicsof stimulus






























































ＳＬＯＷ（動特性）で測って，Ｔが99 dBA, Ｕが87 dBA,




第 ２章 4. 1.1. 2）で記載した通りである。
2｡1. 3.被検者
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Fig. I　Sound　level of the　Super　Express Train










成績によれば, Fig. 3 の各直線の傾きは１になるはずで
あるが，実際はほとんどがＩより低い値となっている。
これは第2章の成績がmagni tude productionで得られて






Fig. 2　Results of l/３ octave band analysis of the
Super Ｅχpress Train noises. Ｔ，Ｕ and ｖ







































































































































































































































Ｒｅ:Lation between ESLob of　Super Express　Train noises
and their　simu:Lated noises　and ESLca:Ｌ of　the　standard
ｓｏｕｎｄ（ＰＳＥ）．
ESL is expressed in Perceived Ｌｅｖｅ１（ＰＬｄＢ）．　Reference









































Trapezoidal noise (Rising speed≧lOOd
Trapezoidal noise (Rising and decaj
　　　　　　　　　　　
speed = 5dB/s・
Trapezoidal noise I Other rising and
decaying speed j・








70 75 80 85 90 95 100 105









noises and their simulated noises and ^en o£　the
standard sound (PSE).　　Kn　is　expressed　in　Perceived
Ｌｅｖｅ１（ＰＬｄＢ）．
-９４－

結　　
言 謝 辞

結 言
　
夥しいといってよ｀いほど，多くの騒音の評価尺
度が提案されている。就中，航空機騒音の評価尺
度が多い。騒音の評価尺度が，特定の騒音にのみ
適用されるということは，その評価尺度の欠陥で
ある。しかし，一般的な騒音に適用可能である評
価尺度が無い時に，航空機騒音のみは，とにかく
評価することが必要であったため，当座を凌ぐた
めに，この種の評価尺度を作らざるを得･なかった。
その後，より一般的々騒音にも適用可能である評
価尺度を作ることが試みられた。そのうちで，レ
ベルの変動特性を考慮した評価尺度として, NPL,
Z･ｅｑ’･Z･f1等があ凱レ゛゛の変動特性を無視し
た評価尺度として£ｅq,Z,1o等がある。 レベルの変
動特性を考慮すべきか否かは，一つには，等エネ
ルギー仮説を容認するかどうかｒも係わる。 レベ
ルの変動特性を考慮することは，等エネルギー仮
説を否定することになるからである。等エネルギ
ー仮説は，航空機騒音の評価尺度にも大巾にとり
入れられているし（例えばWECPNL･NEF),£eq
は完全にこの仮説に立脚したものである。現在
( 1979年４月）は･評価尺度を£ｅqに統‾しよう
とする気運にある。10年余り前にも, NRN【Noise
】SatingNumber)で，騒音の評価方法を統一しよう
とずる気運にあったが，これは失敗した。£ｅｑが
今後どのような運命をたどるかはわからないが，
仮屁:･£ｅｑが世界で唯一の評価尺度として認めら
れても，それは等エネルギー仮説が，科学的に正
しいと認められたことを意味するものではない。
これも心理量が加算される機序が解明されるまで
の，当座を凌ぐための方途に過ぎぬのである。心
理量の加算こそが，変動騒音の評価の基本にヵ:ら
涯けれぱならカ:い。
本論文で筆者は，まずレベルの変動特性とうる
ささとの関係を実験的に検討し，併せて等エネル
ギー仮説についても検討した。次に，心理量の加
算方法を仮定して，それに基づく評価尺度を作り，
実験成績と比較し，その適用可能性を検討した。
以下に，章を追って，この研究で得られた結論を
記す。
第１章：研究の基本方針が，騒音を心理現象とし
て把握することであると述べ，変動騒音の評価
方法の経緯を，代表的な評価尺度をとりあげて
記述し，併せて問題点を指摘した。また，等エ
ネルギー仮説の問題点とそれが用いられている
理由について説明した。最後に，本研究の目的
が，変動特性とうるささとの関係を検討するこ
と，げ;エネルギー仮説を検証すること，既往の
評価尺度の適用可能性を検証すること，及び心
理量の加算に基づく変動騒音の評価法を開発す
ること，であると記した。
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第２章：研究の方法論として問題となり得る点に
ついて考察した。まず，研究方法としては，刺
激条件を厳密に規定するために，実験室内にか
ける聴取実験による方法を採用したことを述べ
た。次に，測定対象であるうるささとラウドネ
スとの関係が論議されているので，この点に関
する考えを述べた。また，心理測定法として採
用した，マグユチュード評価法について，その
問題点と有用性について論した。マグニチュー
ド評価法の適用可能性に関連して，三角形状騒
音の尺度構成を比例表出法によって行ない，そ
の結果が，それと等分割法による結果とを併せ
て検討した修正比例法による尺度構成の結果と
矛盾しないことを示した。さらに，一対比較マ
グニチュード評価法による主観的等価点(PSE)
の決定方法について説明した。それｒよる成績
と調整法による成績とを比較した結果，一対比
較マグユチュード評価法は，継続時間の効果を
調整法より敏感に検出することが知られた。
第８章：騒音の立上り部分を立上り速度で把握し，
それのうるささに及ぼす効果を実験的に検討し
た。被検者は，青年男女各10名でマグェチ｡｡｡－
ド評価法によって，４回繰返して測定した。こ
の実験では，刺激音のレベルと立上り速度を共
に変えた。この２つの物理性状を説明変数とし
て，結果を重回帰分析することにより，マグニ
チュード評価の成績を，相対的な音圧レベルに
換算することが可能となった。実験の結果，25
～1000 dB/s　の範囲でうるささは，立上り速度
の対数に比例して増大し，25 dB/s　の場合に比
べて1000 dB/s の場合は，音圧Lノベルに換算し
て約2.6 dB の増加に等価であることが知られた。
第４章：騒音の継続時間がうるささに及ぼす効果
を測定した。刺激音はホワイトノイズの定常音
で，被検者は青年男女各10名である。実験方法
はマグェチュード評価法を用いた。継続時間は，
60,70,80,90dB のピークレベルの各々について30
m8から90 s　の範囲で変化させた。実験の結果，
うるささの比と継続時間とは両対数紙上で直線
関係にあること，直線の傾きは，ピークレベル
－９５－
　が高いほど急であること，継続時間が２倍にな
った場合，うるささの増加は平均的にみて，音
圧レベルの34 dB の増加と等価であること，レ
ペルと継続時間の交互作用を考慮した場合，等
うるささを示すコンターは双曲線となるため，
継続時間の長さによって継続時間の効果がみか
け上異なるかのよう産結果となること，等が知
られた。
第５章：騒音のレベルの変動特性がうるささに及
ぼす効果を実験的に検討した。検討した変動特
性は，レベルの変動速度，レベルの変動周波数，
レベルの変動巾であり，用いた刺激音は，鋸歯
状変動騒音（変動速度と変動巾），正弦波状変
動騒音（変動周波数と変動巾），１次の自己回
帰型ランダム変動騒音（変動巾），２次の自己
回帰型ランダム変動騒音（変動周波数と変動巾）
である。また，マグニチュード評価の成績を騒
音レベルに換算するために，定常騒音をも刺激
音に含めた。変動騒音とうるささが等価な定常
音のレベルを実効騒音レベル（ＥＳＬ）と命名し
た。実験方法は，マグユチュード評価法で，被
検者は青年男女20名又は30名である。実験の結
果，これらのレベルの変動特性はうるささに著
名産影響を及ぼさ産いこと，従ってこれらの変
動特性を考慮した評価尺度(TNI,NPL,£ｅｑ’。
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£f1）は妥当で々いこと･£ｅｑ･L 10･ £十゜等
はうるささによく対応することが知られた。
一
第６章:£ｅq･£lo,£十゜のうちで･いずれが最も
よくうるささに対応するかを検討するため，等
間隔モデルに基づく模擬交通騒音を用いて，前
章と同様な実験を行なった。その結果，£ｅｑが
評価尺度として最もすぐれていることが知られ
た。次に，等エネルギー仮説の妥当性を検証す
るため，凸型変動騒音，凹型変動騒音，上昇音，
下降音を用いて，前章と同様の実験を行なった。
その結果，凸型変動騒音と凹型変動騒音のESL
を£ｅqに対してプ゜ツトすると，非線型でかつ
単調でない関係が得られた。上昇音と下降音と
は･£ｅｑが等しいが，そのＥＳＬは前者が8･6
dB大きかった。このことから，等エネルギー仮
説が厳密には成立しないことが明らかとなった。
第７章：心理量の時間的加算は，単純にこれを行
なうことはできない。しかし，継続時間の効果
をも考慮して，心理量を加算すれば実験成績を
よく説明し得ることが明らかとなった。この方
法によるとＥＳＬを計算することができる。ま
た･£eq Ｋ:』;つては説明できなかった凸型変動
騒音，凹型変動騒音の成績をよく説明すること
ができた。但し，上昇音の成績は説明できなか
った。さらに，航空機騒音の継続時間をピーク
から80 dB 下った時点の継続時間として定義す
べきこと√発生回数の効果が発生回数の対数に
比例することも論じられた。
第８章：新幹線騒音訟よびその模擬騒音を一対比
較マグニチュード評価法で測定した。被検者は
青年男子８名である。模擬騒音はホワイトノイ
ズの三角形状又は台形状騒音である。基準音に
は三角形状騒音を用いた。刺激音と基準音のＥ
ＳＬを継続時間12 8として計算した。128とい
うのは，基準音の80 dB　降下継続時間である。
基準音のＥＳＬをＥＳＬの測定値として，刺激
音のＥＳＬに対してプロットした結果，両者に
よい一致がみられ，前章で提案した心理量の加
算に基づく評価法の適用可能性が確認された。
これを要するに，①レベルの変動特性は考慮し
ｶ:くてよい，②等エネルギー仮説は成立しない，
④継続時間の効果をも考慮した心理量の加算を仮
定すればよい，が結論である。
な訟，等エネルギー仮説は否定されたが，それ
がために評価尺度としての£ｅｑの有用性が損われ
ることはない。等エネルギー仮説と£ｅｑを切離し
て考え･Z･ｅｑを単に近似的な評価尺度であるとみ
なせば，心理量との対応もよく，計算も比較的簡
単である等゛の利点が£ｅｑにはある。等Ｊ｀ネ゛ギ
ー仮説に対しては反論も多いから，それと表裏一
体となっている£ｅｑにも反対があるが･両者を別
のものと考えると･却って£ｅｑ白身には評価尺度
としての支持が増すかもしれない。£ｅ(1は第８章
で提案した心理量の加算に基づく評価尺度の近似
値を与えるから，この心理量の加算方法は，逆に
評価尺度としての£ｅqの妥当性の根拠を与えるこ
とにもなる。
ＥＳＬの計算方法については，どの程度の長さ
の継続時間を有する騒音についてまで適用可能で
あるのか，という点が問題として残る。これを実
験的に検討するには限度があるので，野外調査の
資料によって検討しなければならﾌ2:いと思われる。
ただし，この場合には測定の精度が悪くなるため，
£ｅｑとESLcalとの優劣を吟味することは不可能と
予想される。また, ESLの計算方法の前提となっ
た心理量の加算性については，記憶に関する生理
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学的知見が蓄積されればその妥当性を論ずること
ができるが，現段階では十分力:議論をすることが
できたい。
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